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表１　尿路上皮の平坦病変（WHO/ISUP consensus classification 1998)
平坦過形成 Flat hyperplasia
反応性（炎症性）異型 Reactive (inflammatory) atypia
意義不明な異型 Atypia of unknown significance
異形成（低異型度尿路上皮内腫瘍） Dysplasia (low-grade intraurothelial neoplasia)










































するのかという cut off 値の設定に左右される．諸家の
報告ではCIS 症例の40～90%が p53陽性とされてお
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